Academic majors of the MEXT scholarship undergraduate students: On the collective turn in the 2010s by 春名, 展生 et al.
－ 163 －
国費学部留学生の専攻分野







と B（経済学および経営学）に振り分けられているが、両者の占有率が 2010 年代
の前半に反転したのである。2011 年までは 7 割ほどに達していた文系 B 学生の

































































田･1991,･1999）。1950 年代は、東京外国語大学と大阪外国語大学の 2 校に 1 年制
の「留学生別科」が設置され、そこで来日 1 年目の国費学部留学生に日本語教育
が施された。1960 年代に入ると、予備教育の拡充が図られ、東京外国語大学と













ても長期的な記録がある。すでに 1970 年度から 1993 年度までの期間については
集計が済まされ、報告書としてまとめられている（東京外国語大学留学生日本語
























日本語 経済・経営系 法・政治・国際関係 その他
1970 ～ 1974 年度 61.6 ％ 31.5 ％ 1.4 ％ 5.4 ％
1975 ～ 1979 年度 40.3 ％ 47.8 ％ 1.5 ％ 10.4 ％
1980 ～ 1984 年度 13.5 ％ 51.4 ％ 16.2 ％ 18.9 ％
1985 ～ 1989 年度 8.7 ％ 45.2 ％ 21.2 ％ 25.0 ％
1990 ～ 1994 年度 3.1 ％ 43.1 ％ 26.2 ％ 27.7 ％
1995 ～ 1999 年度 0 ％ 56.6 ％ 20.2 ％ 23.3 ％
2000 ～ 2004 年度 0.6 ％ 57.0 ％ 19.2 ％ 23.3 ％
2005 ～ 2009 年度 1.2 ％ 63.1 ％ 15.5 ％ 20.2 ％













年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
割合 68.0 ％ 68.4 ％ 41.3 ％ 31.2 ％ 31.8 ％ 16.7 ％ 22.2 ％ 19.2 ％
3．全外国人留学生（文系）の専攻分野―近年の傾向―














　この表をみて、まず、目につくのは、2013 年度 2014 年度にかけての大転換で
あろう。わずか 1 年間のうちに、人文科学と社会科学の占有率が、ほぼ反転して





部の 1 年生から 4 年生に大学院生までが含まれるため、わずか 1 年という短い期
間内に専攻分野の分布が一変するとは考えにくいためである。そこで次に、表 3
には表示されていない数字にも目を向けたい。それは留学生の総数である。2013




人文科学 社会科学 教育 芸術
2007 年度 33.9 ％ 58.1 ％ 3.8 ％ 4.2 ％
2008 年度 34.6 ％ 57.2 ％ 3.5 ％ 4.7 ％
2009 年度 36.3 ％ 55.8 ％ 3.4 ％ 4.6 ％
2010 年度 34.9 ％ 56.8 ％ 3.5 ％ 4.8 ％
2011 年度 30.5 ％ 61.0 ％ 3.6 ％ 4.9 ％
2012 年度 31.1 ％ 60.1 ％ 3.7 ％ 5.1 ％
2013 年度 32.2 ％ 58.9 ％ 3.5 ％ 5.4 ％
2014 年度 56.3 ％ 37.7 ％ 2.3 ％ 3.7 ％
2015 年度 59.6 ％ 34.9 ％ 2.0 ％ 3.5 ％























人文科学 社会科学 教育 芸術
2014 年度 34.9 ％ 56.2 ％ 3.4 ％ 5.5 ％
2015 年度 37.2 ％ 54.2 ％ 3.1 ％ 5.5 ％





























































分野にみられる趨勢と概ね符合する。すでに第 2 節で詳述したとおり、1970 年
代には日本語学の専攻者が多数を占めていたにもかかわらず、その後は急速に減
少し、その分を吸収するかのように社会科学系の留学生が増えつづけた。この趨
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The Japanese Language Center for International Students in Tokyo University of 
Foreign Studies is now witnessing a collective turn of academic majors among the MEXT 
scholarship undergraduate students. In short, students of social sciences and humanities 
are turning away from economics and business administration. The aim of this paper is 
to	figure	out	why	this	shift	is	taking	place.	To	be	precise,	however,	this	short	paper	will	
not reach the fundamental cause. It just claims that the conversion observed among the 
MEXT scholarship students should be taken as incidental to a structural transformation of 
the scholarly view of Japan.
Due to the undisclosed selection process of MEXT scholarship students, the turn 
in question has been interpreted as a consequence of political manipulation. This paper, 
questioning this view, shows that this turn is reflecting the trend in the configuration 
of majors of the totality of foreign students studying in Japan which also seems to be 
undergoing a turnabout. And, furthermore, both turns correspond to the long-term shift in 
the academic locus of Japanese studies conducted overseas.
To sum up, the academic majors of MEXT scholarship students, no matter how they 
are	selected,	seem	to	reflect	the	scholarly	trends	in	Japanese	studies.
